












This study analyzes the results of collaborative and reflective learning among human services professionals
with regard to practice theory and the definitions and principles underlying the social work rendered by the
participants. A social welfare training center recruited professionals who wanted to learn about human serv­
ices. The participants wrote reflection notes on their collaborative and reflective learning during a human
services course on social work. In this study, participants’ reflection notes before and after undergoing learn­
ing, and their learning outcomes on the basis of these reflection notes were examined. Through the course,
they learned keeping in mind the client’s needs, the professionals understood the relationship between social
work systems and services and the function and role of social work. And, the professionals understood the
importance of being empathetic listeners before and after their collaborated learning. It was observed that the
professionals implemented their learning from the course in their daily practice.
● ● ○ Key words 対人援助 Human Services／専門職 Professional／省察的な学び合い collaborative and reflec­
tive learning／心がけ Consciousness／ソーシャルワーク Social Work
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トは、コーディングには IBM SPSS Text Analytics for
Surveys 4.0を使用し、主成分分析及びクラスター分
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と」に関するレポートの記述は、IBM SPSS Text Ana-





（65％）、目 8（20％）、言葉遣い 8（20％）、気持ち 7
（17.5％）、話 6（15％）、雰囲気 5（12.5％）、視線 4
（10％）、立場 4（10％）、対応 4（10％）、傾聴 3（7.5
％）、自分 3（7.5％）、受容 3（7.5％）、笑顔 3（7.5
％）、共感 3（7.5％）、信頼関係 3（7.5％）、挨拶 2（5
































気持ち 8（20％）、原則 7（17.5％）、大切 5（12.5％）、
話 5（12.5％）、ニーズ 5（12.5％）、意識 3（7.5％）、
● ● ○ 対人援助専門職の心がけに関する学び合いと省察
総合福祉科学研究 第 8号（2017）90
サービス 3（7.5％）、知識 3（7.5％）、専門職 3（7.5
％）、立場 3（7.5％）、一人 3（7.5％）、中 2（5％）、
制度 2（5％）、傾聴 2（5％）、個別 2（5％）、自分 2
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％）、言葉遣い 8（20％）、雰囲気 5（12.5％）、視線 4
（10％）、対応 4（10％）、受容 3（7.5％）、笑顔 3（7.5
％）、信頼関係 3（7.5％）、挨拶 2（5％）、顔 2（5％）、















助 10（25％）、思いやり 9（22.5％）、原則 7（17.5
％）、大切 5（12.5％）、ニーズ 5（12.5％）、意識 3
（7.5％）、サービス 3（7.5％）、知識 3（7.5％）、専門
職 3（7.5％）、一人 3（7.5％）、中 2（5％）、制度 2（5
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